





Study on Measurement Scale for Attitude toward Creativity: 
A preliminary examination targeting the science and 
日ngineering male undergraduates 
林 文俊
Fumitoshi Hayashi 
ABSTRACT: The purpose of this study was to const士uct 皿easurement
scale for attitude toward creativity‘ The science and engineering 
皿aleundergraduates (N=166) rated themselves on 120-ite皿sinventory. 
Fro皿 the factor analysis of this data， six factors were extracted: 
1. Challenging spi1'it， II. Agg1'essiveness and Confidence， II. Pe1'-
sistence and Convergence， N. O1'iginali ty， V. Cu1'iosi ty， and VI. 
Flexibility. A new 48-ite皿sscale， Attitude towa1'd Creativity Scale 















































































































































I H E N V VI 
. 82 13 . 08 . 08 . 08 . 04 
.82 07 . 07 . 01 . 00 . 07 
. 79 15 . 09 . 04 09 . 06 
. 73 . 09 04 . 03 . 22 
. 71 . 07 . 09 . 03 . 14 27 
.69 . 12 . 11 . 01 . 21 . 11 
. 69 . 20 12 . 14 冒 02 目。7
. 65 . 12 08 . 13 08 . 12 
. 17 .74 -.09 01 18 . 10 
. 09 . 69 . 07 . 07 . 22 . 16 
. 30 .67 -.06 目07 . 07 . 08 
. 17 .62 09 . 05 12 . 10 
. 22 . 61 .09 -.10 32 . 03 
.01 -.61 -.33 -.04 . 00 目15
ー.07 -.52 -.09 -.06 -.28 04 
.01 -.51 -.06 -.35 .05-.17 
一.19-.13 一.68 . 03 .19 -.11 
一 03 -.14 -.66 ‘05 -.08 -.04 
一.05 -.03 -.60 . 04 .05-.15 
一.21 -.13 -.60 .03 -.22 -.03 
.17 -.20 -.57 -.01 -.17 -.03 
. 06 目03 -.57 -.08 -.05 -.08 
一.09 .22 -.55 . 07 .17-.09 
. 03 町 11 ー.50 . 06 .14-.14 
.17-.11-.06 .67 .22 -.08 
.20 -.14 -.23 .67 . 12 . 02 
.09 -.23 .05 -.63 -.08 ー.06 
.22 -.02 04 . 62 . 10 . 12 
. 10 . 18 -目 01 . 59 . 13 . 03 
. 16 . 11 .08 -.53 . 00 . 03 
. 20 . 19 . 16 目49 . 00 24 
目19 ‘22 -.30 -.39 15 . 05 
08 .10 -.04 。 . 65 . 04 
. 16 .38-.11 . 10 . 63 . 12 
.38 . 15 . 03 . 24 . 58 . 10 
. 07 .06 -.04 . 11 . 56 . 15 
. 17 .30 -.01 -.02 . 56 . 09 
. 19 . 38 . 01 . 15 . 47 . 10 
37 . 19 . 03 ， 14 .41 -.03 
， 17 . 02 . 06 18 ， 39 . 14 
.07 .07 . 12 .01 -.02 . 72 
11 . 05 08 .03 ， 14 . 64 
.34 . 29 . 04 . 27 . 05 . 63 
. 22 。 . 24 。 ， 16 ， 61 
30 .29-，11 .26 -.04 . 54 
一， 14 . 09 ，14-，02 . 11 .47 
. 28 . 12 . 14 ， 04 ， 15 .45 
，30 . 00 .25 -， 07 ， 25 .41 
なった。その後、尺度項目の取捨選定を通 らびに各国子に対して高い負荷量をもっ尺
した主因子法、パロマックス回転による分 度項目の内容は、以下の通りである。ちな
析を繰り返し、最終的にほぼ単純構造を示 みに、各国子ごとに算出した Cronbach の
す表 1のような因子負荷行列が得られた。 α係数は、第 I因子から順に、.92、.85、

















































































































(活動的)、 A (支配性)、 s (社会的外
向)との問の王の相関、ならびに第 E 因子
(持続性・集中力)と D (抑うつ性)、 C








表 2 創造性態度因子と Y-G性格検査の
相関 (N= 87) 
E E N V VI 
D 27 .ー23 一.44 . 18 . 00 .ー05 
C 13 -. 05 .60 . 17 17 . 06 
I 08 一回 35 一.40 . 06 . 03 一.12 
N . 21 一.26 一.43 01 17 -. 23 。 25 .ー06 ← 39 . 22 18 . 00 
Co . 11 一 36 .49 44 04 . 05 
Ag . 20 . 26 .38 . 09 . 39 . 02 
G 一.04 .46 . 23 -. 07 . 00 . 17 
R . 00 . 37 一.27 目10 . 30 . 05 
T 一.47 一.03 刷 15 07 . 17 一 13
A . 08 . 51 08 .ー01 . 15 目30
S 14 .44 . 03 . 01 目23 24 
D (抑うつ性大)、 C (気分の変化大)、 I
(劣等感大)、 N(神経質)、 o(主観的)、
Co (非協調的)、 Ag (攻撃的)、 G(活動
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